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ミュール ジェニー アークライト 合計
１７８３ １，０００ ― ― ―
１７８８a ４９，５００（２．６） １，６０５，６００（８２．７） ２８６，０００（１４．７） １，９４１，１００（１００）
１７８８b １５５，０００ ― ― ―
１７９０ ７００，０００（２９．０） １，４００，０００（５８．１） ３１０，０００（１２．９） ２，４１０，０００（１００）
１８０４ １，５１５，５００ ― ― ―
１８１１ ４，２０９，５７０（９０．０） １５５，８８０（３．３） ３１０，５１６（６．６） ４，６７５，９６６（１００）
［資料］Kennedy, Brief Memoir , p.１５ ; Colughoun, An Important Crisis, p. ４ ; S.D. Chapman and Chassagne,
European Textile Printers, p.４１ ; Case of the British Cotton Spinners, Appendix ; Aston, The Manchester





















































































































































































































総 計 スロッスル ミュール 自動 動力
（アークライト） 全体 ミュール ミュール
１７８８ １．９４ ０．２９ ０．０５／０．１６ ０ ０
１８１１ ４．６８ ０．３１ ４．２１ ０ ４．２１
１８１７ ６．６５ ０．６７ ５．９８ ０ ５．９８
１８３２ ９． ０．９ ８．１ ― ―
１８３４ １２．４ １．２４ （１１．１６） ０．３２ １０．４８
１８４１ １５．７ １．５７ １４．１３ ― ―
１８４５ １７．５ １．７５ １５．７５ ― ―
１８５０ ２０．４ ２．０４ １８．３６ ７．３６ １１．０４
１８６１ ３０．３ ３．０３ ２７．２７ ― ―
１８７０ ３７．３ ３．７３ （３３．５７） ３０．１６ ７．４６










































































































































































































































































































年次 力織機台数 期間 成長率％
１８１３ ２，４００ １８１３―１８２０ ２８．８
１８２０ １４，１５０ １８２０―１８３０ １８．９
１８２９ ５５，５００ １８３０―１８３５ ６．２
１８３０ ８０，０００ １８３５―１８５０ ５．７









［資料］Baines, History, pp.２３５，２３７ ; Ellison, The Cotton Trade, pp.６９，７３; Bythell, Handloom




























































同時代文献 エリソン ウッド ティミンズ
１７８８ ２４０ １８２０ ２４０ １８２０ ２４０ １８２１ １６５―１７０
１７９０ ２５０ １８３０ ２２５ １８３１ ２４０ １８３０年代 １６５
１８０８ ２００ １８４５ ６０ １８３５ １８８ １８５１ ５５―６０
１８２０a ２４０ １８６０ ５―１０ １８３９ １３５ １８６１ ３０
１８２０b ３６０ １８４７ ５３ １８７１ １０
１８３３a ２５０ １８５０ ４０
１８３３b ２００ １８５６ ２３
１８３３c ２００ １８６０ ３
［資料］Coulqoune, Important Crisis, pp.４―５ ; Case of the British Cotton Spinners, Appendix ;
Baines, History pp.２３５―８ ; P. P. , 1833（690）, vi, Reprot on Manufacfures, Commerce and
Shipping, pp.５６６，６０８ ; Ellison, The Cotton Trade, pp.６５―６ ; Wood, History of Wages, p.
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